





















A Survey on the “Establishment of an Individual” Bearing the Civil Society
Shigenori MERA
Abstract
The civil society is deeply rooted in the notion that sovereign power resides with the people,
which is one of the three major fundamental principles provided by the Constitution of Japan. There
is no room for doubt that Japan intended to build up a civil society at the very point when she
accepted this fundamental principle into the Constitution.
On the other hand, however, in order to realize this goal, it is a premise that each person is com-
mitted to the “establishment of an individual,” as might be expected of a citizen. But I can’t help rec-
ognizing frankly that the premise has not penetrated through the nation so easily.
In this short thesis, through a historical survey on the aspect of Japan, who hardly faced the “indi-
vidual,” and by examining its cause, I’d like to introduce the present recognition that the “establish-
ment of an individual” has finally got under way toward the construction of the civil society despite
all difficulties.
Hopefully, there is possibility that such a society will be accomplished in the２１st century.
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National Association for the Study of Group Work
の略）が組織され、１９３９年には AASGW（米国グ
ループワーク研究協会 American Association for










































































































































































































































































１）山口定（２００４）「市民社会論」 初版 有斐閣 東京 pp．３－４
２）山本博文（２００３）「切腹」 初版 光文社 東京 pp．１９
３）五味文彦・高埜利彦・鳥海靖（２００３）「日本史研究」 第７刷 山川出版社 東京 pp．４６７
４）斉藤総衛（１９８４）「YMCAオリエンテーションシリーズ」 初版 日本 YMCA研究所 東京 pp．５６
５）奈良常五郎（１９６７）「日本 YMCA史」 第２刷 日本 YMCA同盟出版部 東京 pp．２６２
６）奈良常五郎（１９６７）「日本 YMCA史」 第２刷 日本 YMCA同盟出版部 東京 pp．２１４
７）米良重徳（１９７７）「日本 YMCA少年事業史」 日本 YMCA主事論文 pp．３４－３５
８）大利一雄（２００５）「グループワーク 理論とその導き方」 第２刷 勁草書房 東京 pp．５－９
９）大利一雄（２００５）「グループワーク 理論とその導き方」 第２刷 勁草書房 東京 pp．１０－１１
１０）三浦展（２００５）「団塊世代を総括する」 初版 牧野出版 東京 pp．２８
１１）杉原荘介・黛弘道・丹下徳彦・金井圓・鳥海靖（２０００）「日本史の基礎知識」 第２０刷 有斐閣 東京 pp．４８９－
４９０
１２）雨宮孝子・小谷直道・和田敏明（２００４）「福祉キーワードシリーズ ボランティア・NPO」 第２版 中央法規 東
京 pp．２８
１１２ 市民社会を担う「個の確立」概観
